













Burdensome Legacy and Sustainability :




 This paper aims to discuss on “burdensome legacy” in which beneficiaries and defrayers are deeply 
separated in aspect of time. General principles for distributing costs of environmetal disruptions such as 
“Pollutioner Pays Principle” can’t be applied to this legacy. This is because beneficiaries and parties relvent 
to the legacys cause had already passed away. For asking how to dispose of this kind of legacy, we are 
taking some cases of nuclear energy and local municipalities’ huge debt with key concepts of nagative 
games and structural responsibility. Case studies have many differences but in common to need a long 
period to be disposed.
 Burdensome legacy tends to be disposed by governments due to its long disposal preiod. In a 
social system, especially in national-local governments system, upper-level organisations such as national 
governments can set conditions of choice for lower-level organisations such as local governments and 
municipalities. These conditions are disadvantage but lower level organisations must act under them. Then, 
their choice should reach to lose games. This is the negative game. The concept of structural resposibility 
is for asking upper level organisations’ resposibility in the negative game.
 By using these concepts, we have found two patterns. The first one is to ignore outbreak history 
of burdensome legacy and impose it to the lowest level organisation of municipalities. This pattern has 
typically found in a case of nuclear waste disposal. The second one is to also impose the legacy to the 
municipaliities by emphasizing their responsibility or through some legal devices. This pattern can be found 
in cases of municipalitys’ huge debt. Finally, in these patterns, burdensome legacys are shifted through or 
to local public finance. We can call this phenomenon “local public finance as garbage box”.
















































































































































































































































































































































































表 1　原子力発電所の状況（2018 年 11 月 7 日時点）
原発の状況 数
稼働中 7 基 大飯③④、高浜③④、玄海③④、川内①②、伊方③
設置変更認可 6 基 東海第二、柏崎刈羽⑥⑦、美浜③、高浜①②
審査中 12 基 泊①②③、（大間）、東通［東北］、女川②、浜岡③④、志賀②、敦賀②、島根②（③）
未申請 10 基 東通［東京］、女川③、浜岡⑤、柏崎刈羽①②③④⑤、志賀①、玄海②























ば、110 万 kw 級軽水炉発電所の解体にともなっ
て、50 ～ 55 万トンの廃棄物が出るとされている




高いとされる L1 廃棄物は、地下 50 ～ 100m の














































































































2006 年 6 月、北海道新聞の記事によって北海道
夕張市の財政破綻が表面化する。夕張市議会は
2007 年 2 月に財政再建計画を可決し、3 月に総
務相がその計画に同意することで、旧財政再建法
のもとでの準用財政再建団体となる。再建期間は









とすれば、2027 年までの 21 年間となる。この
期間で 353 億円を返すため、平均すれば年 17 ～
18 億円程度の返済額となるが、実際の再建（再生）
計画では、初年度である 2007 年度は 15 億円に
抑えられている。その後に解消額が年々増加する
計画で、最終年度の 2024 年度で 36 億円となる。
2007 年度の夕張市の歳入額は 83 億円であり、解
消額はその 18％を占めた。これが 2024 年度には、










































































































































　大鰐町では 1997 年 12 月に、この問題に対す
る解決枠組みが出来上がる。町と第三セクター、
3 つの金融機関で五者協定が結ばれたのである。
三セクと公社の債務の合計は約 102 億 7000 万円




































































































































































































































































Campbell, John L., 1993, The State and Fiscal 
Sociology, Annual Review of Sociology 
(19):163-185
Crozier, M., 1963, Le phénomène bureaucratique, 
Édition du seuil.
Crozier, M. et Friedberg, E., 1977, L’acteur et le 




年 11 月 7 日時点）」資源エネルギー庁
滝川康治、2001、『幌延　核に揺れる北の大地』七つ
森書館





















Pikkety, Thomas, 2013, Le capital au XXIeme 

































08_湯浅_vol9.indd   132 2019/03/14   11:16
